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  Twenty－six patients with ascending urinary tract infection due to indwelling catheter were
treated with carbenicillin． Rather large dosages， 4 to 5 grams， were given by intravenous drip
infusion taking 2 to 2 1／2 hours twice a day． Six （23 ％） responded excellently and eight （31 ％）


























































































































































































































































































膀胱腫瘍（部分切除）AB－PC Ig×7日          i
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計 40 g1 13 ］ ls
一Ps． aeruginosaが11株と最も多く，ついでE。60Z擁0
株，Prot． mirabilis 6株， Prot． vulgarisとEntero－








































































































Tota1 28 8 8 6［ 1 1 24
Table 6．各種細菌に対するCB－PCの最小発育阻止濃度の分布（mcg／m／）






























Tota1 53 3 6 4 3 1 8 4， 24
ていた．薬剤別にみると，GMは40忌中32株が感受性
を有し群を扶いている，ついでKM 15株，じしユ4株，
FT 10株， CB－PC 9株という成績であり， CB－PCは
Ps． aeru．crinosaユ株， E． coli 10株中5株， Prot．
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 導尿あるいは 1回転■■■■■■■■■■■■■■■■■ balloon catheter
 留置        一1－
      38“c－F．       t
熱型37℃→・
   36“c一：，“




















 I iBU｝i（ （mg／dl） 88 85g．fi 1 CreatininTe （th g／dl） 8． 7 12・ 6
生ITεP・（9／dl）  6．3 6．6
EU． I GoT （u．） so sl
的iGPT（u．）       37  45
馨i・・…il・（m・／dl）・．・・．7







































































9／d1， BUN 85 mg／d1，血清creatinine 12．6 mg／dl，


















































E．coliでは12．5 mcg／m1以下， Prot． mirabilisで
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